





























ュニケーションNJ (同)および 1997年度「英語コミュニケーション皿J(2 Tfクラス)、「英語
コミュニケーション NJ (同)の授業を、同種のテーマを取り上げながらインターネットを一切
















* JNK-L (ハワイ大学サーバ一、 MajorDomo:共同研究者 Ms.J. Cook3))上で、ハワイ側






























渡り行った。これは、英語教育学で Task-basedReadingComprehensionおよびESP(Eng 1 i sh for 




交信総数は、本実験 1. I (1996年度)を通して、科目担当者が受け取ったメール数、およ
びローカルのニューズ・グループ、Eng1 i shSuzu上の発言を併せ、途中記録喪失部分を除き約 1300













， appropriateness，' .'modals use， 'sensitivity of c.ross-cultural awareness， 









事前・事後アンケート 6)により、 6項目の態度変容 (4段階、「理解」項目のみ 10段階選択
回答)および成果に対する一般的なコメント評価(記述回答)を測定・観察した(資料4参照)。






































































































Suzuki， C.， K. Nozaki， et.al. (1998) “ Internet Use 
Communicative Competence of ]apanese EFL Learners." 
第35集、に詳細を報告
Ms. ]. Keaten-Reed， Mr. ]ohn Baldridge 
ジェクト・メンバー)作成による
この点をテーマに 1996年度の実践研究を、 Suzuki，C.， K. Nozaki，et.al. (1997) 
“Increasing Opportunities for Interaction and Facilitating Learner Autonomy by 
the Use of the Internet." Annual Review of English Learning品Teaching，NO.2.、
で報告
Boswood， T. (ed.) (1997) New Ways of Using Computers in Language 
71-128.を参考















































































Fac叫tyof Genera1 Education， Nagasaki Univ. 
Dept. ofTechnology仰の








SOf!O-日f!0IV (Comorehensive Enf!lish IV). Fa1l1Winter Semester 
04122 
Thursdays， 8:50 -10:20 
1白 & Sogo-Jyoho-Shori Center 
Tbis course aims to provide the students with opportunities to practice over-a11 skills for the 
English language: listening， speaking，祖dwriting as well as reading， a11 of which are necessary 
to communicate with people al over the world. The students will a1so develop their own ideas 
and viewpoints toward different cultures， including the Japanese culture itself. Such a standpoint 
and姐 attitudeof comparative cultures are essentia1 for becoming globa1 citizens of today. 
The students are expected to participate actively in the classes and to回汀Yout a11 the出 signments
or homeworks by the due. These activities in and oUf.Side class will include actual communication 
practices wi也peopleoverseas through INTERNEr， andwith a native speaker who is to be invited 
into the classroom. 
M. Oda&Y. T姐 igucbi，U.S.ゆdate:For Classroom and Independent Sωdy， ASAHI PRESS， 
1996. 
R叫uirements: Attendance & Classwork. . . . • 25%(INTERNEr)， 10 % (the rest) 
Assignments & Homewぽk.. • 25%(lNTERNET)， 10%(the rest) 
Journa1/Diary Submission. . . . 10% 
Sched此:


















Course Description， Pre-Questionnaire， Pre-Writing Task 
1st Exchange: topics on "Food & Drinks" (Unit 7) 
2nd Exchange: topics on "Apartment for Rent" (Unit 11) 
3rd Exchange: on "Save the Earth" (Unit 9) 
4th Exchange: on "Shaping the Nation" (Unit 10) 
抽Exchange:on "Entertain Yourselves" (Unit 8) 
6th Exchange: on "Advertisement of an句inion"(pp.61・64)
Talk with a native・speakerof English 
7th Exchange: on "Sopbisticated Travelers" (Unit 12) 
Review & Preview 
臼ientationto New Computer 
WWW  Practice 1 
w'w明TPractice2
NewsGroup Practice 1 
NewsGroup Practice 2 
Post-Writing Task， Post-Cul. Sens. Test， Journal Submission 
FINAL EXAM， Post-Questionnaire 
明厄LCO恥1EYOUR ACTIVE PARTICIPA TION! STUDY HARD!! GOOD LUCK!!! 
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sending doneと出ていたのに..いったいどこに送っていたのだろう D また
宿題のやり直しだ。出席がちゃんととれているのか心配だ。 (e6j1013)
5/23. . .いつまでたってもコンビュータの扱いがままならない。 (e6j1063) 
-40-


























5/9 いつもながら自分の英語の力のなさにあきれてしまった。 (e6j1036) 
5/9 ...もっとあるのだろうが、なにしろ英語で書けない。 (e6j1037) 
5/30. . .言いたいことの半分も書くことが出来なくて自分の英語力の無さを感じ
てしまった。 (e6j1051)
















































6/6 日米の軍隊の考え方の違いに驚いた。 (e6j1044) 
-42 -


























































I D No. 
パート I
あなたは目標言語(英語)を母語とするム主主に対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたは目標言語本1t.に対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたは目標言語、基孟そのものに対して一般的にどのように感じていますか。
あまり好きではない 普通 どちらかというと好きだ 非常に好きだ
あなたがコンビュータを使う時の気分・快適さは、次のどれにあてはまりますか。
厭な気分 まあまあ 快適 非常に快適
あなたは異文化聞の交流に、インターネットがどの程度役立つと思いますか。
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